



























2006年 10月、Napster が Tower Record の協力を得て、日本国内向けの新













































































































ちろん CD や DVD でも同じである。オンラインショッピングは、Tower Re-
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識的に行ってきたそのような伝統的振る舞いにはそぐわない。音楽配信の即
時性の前では、鞄にカセットテープや MD を詰め込んで持ち出すことはお
































の音楽配信である“bitmusic”において Sony Music Entertainment が打ち出し













































また通信速度の問題も（au の CM が自覚的に表現していた通り）無視す
ることができない。2006年現在、「着うたフル」サービスは HE-AAC14）と呼









できるのは、2006年 5月現在、約 80のサイトが提供する計 15万曲ほどだ
と言われている。この数字は、パソコンをプラットフォームとする音楽配
信、たとえば iTMS が 1サイトだけで 100万曲以上を提供している事実に比
べれば、非常に小さな数値だと言わざるをえない。しかもその楽曲の大半は
近年に発表された J-POP によって占められており、年代的・ジャンル的に
大きな偏りがある。ならば携帯電話から直接 iTMS や mora などへアクセス
すればよいではないか、と思われるかもしれないが、利用される圧縮形式の

















































































ジタル音楽の小売り販売額は前年の 2億 2,000万ドルから 7億 9,000万ドルへと
3倍強に急増し、レコード業界全体の売り上げの 6％を占めるに至っている。
ITmedia ニュース，2005，「デジタル音楽販売 3倍に急増、CD の落ち込みを相
殺」（http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0510/04/news007.html, 2006年 11月 4日
閲覧）












４）「着うたフル」は Sony Music Entertainment の登録商標。他キャリアに先駆け、






























































































１２）一例として、iMi リサーチバンク，2005，「10年後も CD は使われ続ける！？
音楽ダウンロード、6割以上が 100円以下を熱望」（http://www.imi.ne.jp/blogs/
research/2005/08/, 2006年 11月 4日閲覧）
１３）こうした問題についての批判的検討も含む考察は、Burkart & McCourt［2004］
を参照。
１４）High-Efficiency Advanced Audio Coding、オーディオの圧縮符号化の国際標準化




























１６）Worldwide Interoperability for Microwave Access。2006年頃から実用化が始まっ
た広域無線通信技術の一種。1台のアンテナで半径 50キロ程度をカバーし、最
大 70 Mbps での通信を可能にする。
１７）2010年頃の実用化を目処に調整が続いている携帯電話の次世代規格。静止～
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■Abstract
In recent years, music distribution services via the Internet or mobile phones
have been gaining dramatic popularity. However, existing studies on music distri-
bution tend to emphasize only the economic aspect of the service － the diversifi-
cation of marketing channels, and reduction of margins. Conversely, the impact of
music distribution on our musical culture has received hardly proper attention.
The author firmly believes that music distribution offers an important oppor-
tunity to cause radical changes in the meaning of our daily musical practices. In
addition, such changes will be increasingly accelerated by the development of in-
formation and telecommunication technologies . From such point of view, the
author pays attention to ultramodern technical environments, examines how our
listening experiences would be transmuted by the appearance of music distribu-
tion, and considers how such a service may develop in the future.
In this paper, the state of the “desire” in the music distribution is focused
upon first. If we define online shopping as giving us chances to “buy” music any-
time and anywhere, then music distribution can be said to be enabling us to “lis-
ten to” music anytime and anywhere. Music distribution tempts the users to listen
to music anytime and anywhere.
It should be emphasized that such immediacy of music distribution is
achieved by skipping the phase of the purchase or the possession. The goal of mu-
sic distribution is to satisfy all momentary desires to listen to music at any time.
In that, we can recognize the appearance of a new paradigm which the author de-
scribes as being “a paradigm of reference.” It breaks down the oligopoly of the
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former “paradigm of possession.”
In spite of such foresight, actually, the “anytime and anywhere” −quality has
not yet become completely true in the case of music distribution. This is because
of seriously poor and narrow qualities of today’s information network. Two music
distribution methods have some critical disadvantages. Cable network restricts the
radius of daily movement, while a wireless network is too narrow yet for the ex-
change of huge music data files in a timely manner.
However, it is believed that such imperfections will soon disappear. At that
time, music distribution evolve into a service which offers an overwhelming possi-
bility of references, and will exceed all the musical sources possessed by any indi-
vidual at the present time.
Key words: music distribution, “Chaku-uta” ring tones, listening, referencing,
information network
272 先端社会研究 第 6号
